



A Study of Practical Sewing Training with Color Differences: Using a Color Difference 




　The purpose of this study is to utilize cloth and basting thread color differences to teach about clothing 
production. Forty-ﬁve pairs of 10 cloth colors and three coloring threads were chosen as the color stimuli. 
These were compared by sixteen panelists and the results were analyzed using Scheffé’s paired comparison 
method to evaluate the legibility of the basting thread on different colors of background cloth. 
　The results of measurements in this study suggest the following:
1. There was little variation in the evaluation by panelists; evaluation of the yellow basting thread was 
consistent.
2. The results of the analysis of variance showed that the F value of the main effect was high for the yellow 
basting thread, and signiﬁcant differences were found in many of the differences in the preference degree 
of the stimulus pair.
3. The yellow basting thread was distinguishable on many background colors, and the significant 
differences were recognized in them.
　White basting thread is often used normally, but based on the results of this experiment, it is possible to 
recognize up to the end of the cloth by using the yellow basting thread.



























































Black），濃い赤（[DR] Deep Red），濃い青（[DB] Deep Blue），
濃い黄（[DY] Deep Yellow），濃い緑（[DG] Deep Green），薄
い赤（[PR] Pale Red），薄い青（[PB] Pale Blue），薄い黄























図 3に示す通りであり，この 2種類の刺激を 1セットとした実験刺激によって評価実験を行った。


































































2       （1.4）
　組合せ効果　Sγ＝ ∑ xij・




2       （1.6）
　総平方和　　ST＝ 4N-2 ＋N-1 ＋N1 ＋ 4N2      （1.7）
　各効果の自由度は，次の通りであった。
　　　　　　　Sα：t − 1，Sγ：（t− 1）（t− 2）/2，Sδ：t（t− 1）（n− 1）/2，ST：t （t − 1）n/2
　まず，刺激対に対する被験者の評点の合計によるマトリクスを作成し，列和と行和，それら





　　　　　　　Yφ＝qφ        （1.8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2：各分散分析の誤差の不偏分散
　全被験者　t＝ 10，tn＝ 160　q0.05＝ 4.54，q0.01＝ 5.26





































　式 1.4から 1.7により求めた分散分析の結果は，表 5-1から表 7-8に示す。検定の有意水準は，
1%と 5%とした。

















間に有意差があるかを検討した。式 1.8により求めた信頼区間（95%，99%）により， i− jの
検定を行った結果のうち，全被験者の中央部での白のしつけ糸の結果を表 8に示す。また，表 9
には，全被験者の中央部での白以外のしつけ糸の結果について， i− jの値と有意差の有無を
まとめた。いずれも， i− jの値の 99%区間に 0が含まれない場合は，水準 1%で有意差が認
められたとして，「**」を，95%区間では，「*」を標した。
　表 8と表 9の有意な差があった数を有意水準で分けずに検討すると，45組の実験刺激のうち，
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